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A CASE OF SYNOVIALSARCOMA 
by 
IzuMI MARUYAMA and RYusuKE MuRAOKA 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. YAsUMASA AoYAlH) 
A 37・year-oldmale developed a painful swelling on his left ringfinger. Two 
i'ears prior to the admission the swelling was excised 3 times. 
On admission September 2, 1959, swelling of the finger and enlargement of the 
はillaryl~·mph nodes in the left side were noticed. On September 5, 1959, the 
・rozen section of the axillary lymph nodes was done, which was suggestive of 
nalignancy and amputation of the left ringfinger and radical axillan・ dissection 
vere performed. 
Histopathological diagnosis of the specimen was Synovialsarcoma and its meta-
tasis. The operation was followed by deep X-ray irradiation and a Sanamycin 
herapy, however, three months later recurrence was noticed in the left axillar｝’ 
egion, and radical axillaiプ dissectionwas performed again on December 2, 1959. 
On February 13, 1960, the patient was discharged without the evidence of 




ぷ考えられる様になった．このi1Ifdi~ ： i1927'¥ Smith 
より Synoviomaと命名されたがその悪性度から
てMalignantSynovioma. SynoYial Sarcoma, 
Synovial Sarco-endoth巴lioma,Cancerous Synovial 
Tumor等とも呼ばれている．欧米に於いては Haag-
ensen及び Stoutによる104例が最大の報告であ乙．
















































































































































































所から F~~ 1~ を とりこ要素を発見しなければならな＼＇.i
転位・血行性に肺，皮l乱骨，脳等に転移す糾
にはい，£例のようにリンペ節転移もみられる.H: 
ensen & Stoutの統計によると 62例中肺転移431
指より発生した Synovialsarcoma 421 
表 2
年分 ！性zu!-il位｜療法｜転 移｜予後互工主空耳i 号創出「－＝－－＝~－－~ごっヨ函竺竺－
3~才｜女 i 左肘関節｜ 切断 ', なし i 不 明
J才｜ 男｜左大腿部 ｜ 不明 ｜ 不明 ｜ 不 明
対｜男手-2~竺 ｜ ？磁~監堂？断 ｜ 左隅リンベ鵬移あ？ ｜ 鮮総会号I！腰越空
昨｜男 右肘関節 ｜切断p レ線照射， 抗癌剤 ｜ 肺転位云 b ｜ 4ヵ月後肺転移で死て三一
五 「 女 ｜雨節部 ｜ 切断 ー｜ なし i ~~ 
J 男｜右大腿部｜麟剥出，レ線照射｜ 肺転移あり ｜ 不 明
五司女｜右大腿部 11重湯量リ出，レ線照射 （ な し ； 再発摘出示百；えす一
石「＊I~長岡i 切 除 ｜ な し 一九百議嘉τ頃断初後
~I－~戸支函「3両言亡士下山あり i 1~元後肺転移で元亡
65才｜男｜左膝関節部｜ 腫側出 i鼠媛リンパ腺転移あり ｜努 d堅後更に再発し
30才｜男｜股関節部｜ 切 断 ！ 不 明 I 7ヵ月後断端に再発
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